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An Unpublished German Manuscript
of the Sixteenth Century
by

Heinz Bluhm
Boston College

The ewberry Library has an unpublished German manuscript of 1562
that will be of interest to students of the sixteenth century. Since 10 my knowledge no one has called attention 10 the existence of th is manuscript, I am providing a transcription of the tex t together with a reproduction of the fir t and
last pages.
The piece is fourteen pages in length and is written in ink on very ordinary
paper that is darkened with age. It is bound in a peckled cover of heavier
paper. The book measures 15 1/2 cm. wide by 19 cm. long.
The text is a descriptive poem entitled Die Gans. It is writte in oct0syllabic
riming couplets, in which a number of irregu larities occur. In the poem a
goose is presented as the peaker, setting forth its serv ice and general usefu lness to man. These accompli hment include the saving of early Rome fro m
surprise attack, providing deliciou s food, furni sh ing a writing instrument,
supplying feathers for beds, and others. The text hard ly falls into any established category of animal lit erature.
What the poem lacks in literary quality is compensated for 10 ome extent
by a certain naive realism and touches of broad humor.
The author was one Hann von Saher, a he tate at the end of the poem.
He claim to be widely known as a writer, but I have been unable thus far to
find out anyth ing about him.
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Die Gans

Courtesy of the

ewberry library, Chicago

Heinz Bluhm

DIE GANS.
Ich bin eins Gans secht mich recht an
Mein tugendt weys nit jder man
Wer mich veracht, vnd kendt mein nicht
Der nem auss diese m buch bericht

Bild (Federzeichung) einer Gas auf einem Stuckchen
Wiese mil Blumen

Eccl. 10

Non laudes virum in specie sua
Neque spernas hominem in Visu suo.

97

98

Die Gans

An den leser diser Gans
Freund!, o diese Gans liese I du
Mercke eben wo sie diene1 zu,
ich nicht auff die schlechten won
Etlichs antler t zu deuten gehon
Die Algoria wol verstee
Auff wen ein id liches won hin geh
Die federn bleibet in irer mach1
Vor alien dieren mi1 irem bracht.

Die Gans spricht
lch weyss vorhin es steh nichl wol
Das ich mich selber loben sol.
Mich zwingt die not das glaub1 fur war
Vil mer dan ich wol klagen tahr
Den ich verachtet bin so sehr
Von aller well wo ich hin ker
Da machel mein einfelligkeil
Das ich ni1 wey viel sondern bescheidt
Zu brauchen auch kein bsondern Ii I
Daruon ein sprichwon worden is1
Es flog ein Gans wol vbern Rein
Es kam ein Gans auch wider hein
Es ist wol war ich straffs nicht fast
Aber das ich werdt darumb gehast
Das ich von na1ur einfeltig bin
Das dunckt mich gar es hab kein synn
Solt man ferach1en chlechte thier
So ge chechs ein andern ehr dan mir.
Dan Erstlich wil ich von Esl sagn
Der kan nichs dan seek in dmuhl tragn
Der win gehalten in groser ehr
Den noch bin ich viel be er dan ehr
Wie ich heroach erzelen wil
och fund1 man vnutzer 1hier gar vie!
Was konen Affen vnd Mehrkatzen
Oder die pappagey mil irem schwa1zen
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Nichs dan vnutz geh verzeren
Billich solt ich sie alle leren
So i I das prichwon an mir recht
Man heltet manchen aus en sch lech1
Und sieht in ganz fur alber an
Weys nicht was er inwendig kan
W ie daforn lautel der spruch
Auss des Jesu Sirachs buch
Rumb nicht des mans gross ausehen
Den geringen soltu auch nicht schmehen
Man zeucht ein hen nur vmb das ay
Die gatzt vnd machl ein gros geschrey
Das kan ich bass schweyg dennoch stil
Was ich mer th u !ch sagen wil
Erstlich wen ich bin gar noch klein
Das noch kru pel sindt mein gebein.
Mil federn noch nit be wachsen bin
Im Har 1regL man mich zu kauffen hin.
Die walhen die kauffen mich so bald1
Die lasen mich nit gem werden all
In wurtz vnd pruh machens mich ein
Bey in muss ein kostlich es en sei n
Wan ich dan ba ss verwachsen thu
So lest man mir auch kein ruh
Do kauffen mich die grosen herm
Die wol!en mein gar nicht empem
Die machen mich in Knoblauch ein
Mil wurtzen vnd mi l guten wein
Da ist dan auch ein ehr gut pei
Die nicht ein jder pauer weiss
So ich dan bin erwachsen gar
Bin ich nutz nimb eben war
Zu Rom jm Capitolio
Wurl ich viel zeil gehalden do
Im hoff gieng ich hin vnd wider
Ass vnd tranck schwang mein gefider
Viel feind t die lagen in der stadt
Hellen die Bru ck gem in gehabt
Wolten ins capitolio steigen
Da kunt ich gar nichL ver chweigen
Hub an ein Gack Gack vnd geschrey
Die do drynnen waren kamen herbey
Und sch lugen die feindt d ie latern nab
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Des hab ich stets bisher das lob
Und wen ich het sti l geschwigen
So wer das Capitolio erstigen
Die tadt vnd alles war verloren
Darumb ie drey Gen haben er korn
Die haltens stets weil stet die tadt
Das sel b mein geschrey erlanget hat
Dan ich kein schaden sehen kan
!ch warn daruor ein jdermann
lch hab der Lugendt noch vie! mehr
Die ich iezt will ertzelen her
An de r federn wi l ich heben an
Wil agen was die selbig kan
l zt wircket gar an ma nchem ort
Damit schreibt man das gottes wort
Kein Druckerey wurde nicht verpracht
Hat e mein feder nicht vor gemacht
Und vor gesch rieben auff papir
Wiewol man wenig dancket mir
Was sol ich viel redt dauon machen
Man braucht mein federn in alien achen
Wie dieser schreiber hie auch hat gethan
Da er d ie schrifft hat gefangen an
Dan man mein feder braucht zu handt
Damit beschreibt man leut vnd land t
In rechnen vbt sic grosen flei ss
Da praucht man sie auff manche weyss
Es wurdt wenig gelt auff zin s geben
Ehes mein federn beschreibet eben
AU verschreibung auff dieser erden
Wo d ie selben auff gerichtet werden
Da muss mein federn sein darbey
In alien sachen wie d ie sey
Geradt schlecht krumb oder ganz
Mein feder kan darein finanz
In alle weg von sich geben
So es dem chreiber ist eben
In bulschafften duth sie auch das pest
E wer nicht gut das mancher west
Was friedt vnd freundt chafft sic anricht
Das ist alhie zu melden nicht
Ob sie zu zei ten auch vnfal trifft
Das die gebrauchen wirdt zu gifft
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Das sie auch hader richtet ann
och hat sie gar kein chuldt daran
Die chuldt muss dem schreiber gepurn
Der hat sie nicht recht wollen furn
Mein feder zirt manchen man
Dem grose ehr wirdt an gethan
Wa sol ich mehr redt dauon dreiben
Mein feder dint zu allem chreiben
Vnd onderlich ist sie befleist
Mil ir vie! guter Kunst man Reist
In gantzer schrifft vnd truckerey
Im gsang vnd sonst auch vberal
Wirdt sie gebraucht manchmal
och mercke wa ich sag
Von den kleinen federn die ich trag
Die braucht man zu petten vnd kussen
Darauff die leut schlalfen mussen
V nd werden verkaufft vmb grosses geldt
Daraulf wirdt auch gemert die weldt
Kein ander thier aulf erden ist
Das ich darzu tuglich wist
Darumb wirt er ein panckart geacht
Der nicht auff meiner feder wirt gemacht
Wie wol e zu zeiten geschicht im beth
Das lass ich alhie unbereth
Dem elben sey nun wie im sey
Der guten feder trag ich drey
Grob klein vnd auch feder pflaum
Ein solcher vogel lebet kaum
Die pien sol ein edler fogel sein
Sie gleicht ich aber weit nicht mein
Dan sie honig vnd wach alein zuricht
Zu braden dauch sie endtlich nicht
Mein rechter flugel auch was thut
Der selbig ist den treschern gut
Den braucht man nun in Etlichem landt
Den niimbt ein trescher in sein handt
Damit macht er das Papir rein
Den lincken fliigel ich auch mein
Wirdt vie! gebraucht ganz vberal
Aulf dischen pancken vnd im sal
Noch sag ich eins mit kurzen worten
An beden flugeln an den orten
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Da werden kleine federn ausge chniten
Darumb die goldtschmidt ser fast biten
Die sie gebrauchen infil nothen
Sonderlich wen ie wollen lo1hen .
Damil tragen ie den purras auff
Das in da ilber nit ins feuer lauff
Mein federn praucht man offl vnd dick
Damit man auch die eyten zwickt
Auff der lauten so klingets wol
Dauon gibt es ein guten ha)
Ee ist auch mancher Handtwerck sman
Der meiner federn nichl empern kan .
Als wen gewest ist ein gro er hader
So prauchen die palbierer vnd bader
So einer verwundt isl ein gliedt
Dami! hebt man die andern mit
Das man sic wider heffen kan
Da mancher sonst vcrdurb daran
Wen ich den hab verrichten gar
o gieb ich meinen leib auch dar
Erstlich so nimbt man mein Ro1tfuss
Die mach1 man ein vnd schmeckel sus
Vnd sindt zu essen mechlig gut
Hort was man mit meinem agen 1hut
Den fullen die pauren mit zwiflen vnd speck
Wen sie den essen so werdens keck
Darzu mein flugel vnd den magen
Thut man in pfeffer zu tisch tragen
Au ch mein ander ingeweit
Wer das nit hat dem ist es leidl
Das essen pauren purger vnd herrn
Mein zue sen thut jderman gern
Und letzlichen nimbi man auch
Meinen pack vnd ganzen bauch
Der chmeckt gepraten also wol
Man full in mil ruben vnd pirn fol
Stost man in dan vol peiper kraut
Der chmecket gar wol vnd reuchet lau1
Und macht dem man ein frischen mut
Trutz einer fogel der mirss nach 1hut
Der pein ich nichl vergessen kan
Die auch ein sonder wirckung han
Und mancher weidtman sie fast lobt
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Da er die fogel damit lockt
Als wachtel, maisen, vnd den andern
Die fon vern zu im wandern
Die fecht er nach seines hertzen beger
Welches an mein pein nicht muglich wer
W ie dan das schmalz das aus mir treufft
vnd vnden in die pratpffannen leufft
Damit da sc hmilzt man ruben vnd kraut
Da fon full mancher man sein haut
Vnd schmeckct vie! pass wie ich dan mein
Den putter vnd speck mag sein
Es lebt kein vogel auff dieser erdt
Dem olche zu geniessen werdt
Die Juden die izt gantz allein
Vor aller welt mir Inn chein .
Sich rhumen irer reinigheit
Den wer e ga r ein groses leidt
Wo ich in itzt verboten wurdt
Noch eins nur itzt zu sagen geburdt
Wa ich begiebet alle jar
Bey alien Handwerckern furwar
Da tregt man mich zu thisch gar schnel
Als den erschrickt gar mancher gesel
Dan im win geben da zu pus
Da er beim licht erbeyte n mu s
Vnd haben wenig freudt vnd won
Kurt zweyl bei der Kindern um
Dazu bin ich in un er welt
Man kaufft mich nit vmb groses geldt.
Man sagt nun vie! vom Auerhan
Er d indt aber nicht iderman
Der fasan kostlich wilbret hat
Aber kein armer sich daran e et sat
Er zi mmet nur den reichen herrn
Die gleich wol mein auch nicht entbern
Dan ein gans vnd virzehn droschel
1st ein gut essen auff ein chussel
W irt fur ein gut mandel gezelt
Darinn man mich auch fur a ller weld!
Uber virzehen gen vnd ei n wachtel
Sindt vom schock zwey gutcr achtel
In summa es lebt kcin fogel auff erdt
Der mirs al o vergleichen werdt
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Den ich kan mehr den Gack Gack sprechen
Das kan ein jder wol auss Rechnen
Also bill ich all gut gesellen
Das sie mein in besten wollen
Gedencken vnd mein nich vergessen
Wen sie von einer praten gans essen
Dan ich lang bin gewest veracht
Aber nun wider an dag gebracht
Dan wer auss mir vor trieb den spot
Wirdt ich im itzt so danck er got.

Der aber hie mein tugent hat beschri_eben
Mit meiner feder kurtzweil trieben
Vnd dieses gedicht hat al o ge telt
Hat meiner art gar nichs gefelt
I t geschehen an der merles nacht
Hat an mir praten gans erdacht
Dan hie in diesen buchstaben drey
Stet sein namen klar vnd frey
Hans vom Saher ist er genandt
An vii orten ser wot bekandt
Der mein Feder stets gebrauchen thut
Dauon hat er offt guten mut
Ich gun im wot got geb ims zgut
vnd halt in stets in einer hut

Von Saher
Hann
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